It makes sense to review these 2 books on statistics together as they complement each other well. Besides the same general topic, they also share other important common features that differentiate them from virtually all other books on statistics one can find. They represent a very refreshing approach to learning about statistics, particularly for a busy clinician or researcher.
Written in simple English, these books are heavy on innovative approach and humour and light on the mathematical calculations, algebra, calculus, obscure terminology, and jargon. Thus, unlike other statistical texts, these texts are easy to follow.
The intent was presumably to produce books that would, first of all, help the reader through the statistical complexities of contemporary research articles. They achieve this objective admirably: they serve in a way that many clinicians badly need; their explanations help us grasp what researchers are doing right and wrong. The contrast with other books on statistics is striking particularly as the explanations of complex issues are peppered with very funny examples that make the reading an enjoyable delight. In libraries, the book deserves to be placed both in the science and humour sections.
Much of the second book, A Clinician's Guide to Statistics and Epidemiology in Mental Health: Measuring the Truth
and Uncertainty, is unique and completely original, in the style that we have already become accustomed to when reading Dr S Nassir Ghaemi. Statistical methods are discussed in the context of philosophical, political, and industrial factors affecting psychiatric research. Clinicians will gain a better understanding of how to apply research to their practice. Researchers will be able to improve their research by increasing their awareness of the misuse of statistical methods. The core concept expanded throughout this book is that the validity of any study involves the sequential assessment, first focusing on biasesparticularly confounding ones-followed by testing chance, and finally looking at the issues related to causation. Especially valuable are chapters on the limits of statistics and on evidence-based medicine, in the place and value of meta-analysis and on Bayesian statistics. These 2 books share excellence and balance each other well, but also differ in several ways. In particular, the first book is written by 2 senior research psychologists and provides a systematic review for anyone requiring to learn the application of biostatistics. The second book is written by a prominent psychiatric researcher and clinician and is intended for similarly oriented professionals specifically in the mental health profession. It seeks to teach how to understand statistics, how we can make our observations accurate, and how we can correctly accept or reject hypotheses; our own and of others. The importance is on interpretation, not on number crunching.
All 3 authors clearly have great sensitivity to problems that clinicians encounter when dealing with statistics. Throughout the 2 books, one comes across important simple principles not seen in textbooks elsewhere and crucial for a correct application of statistical methods in psychiatric research.
In the era of evidence-based medicine, clinicians must be able to assess evidence properly; they must learn how to correctly analyze and interpret research studies. Yet, for most of us, statistics have been a feared subject and these 2 books serve to counter such anxieties. After reading them, a clinician will be better equipped to make independent judgments about studies that appear in the literature and not be at the mercy of the interpretations by colleagues. The statistics sections of journal articles will become much less obscure and intimidating. I do consider both of these books gems, and found it helpful to read them together.
Violence
Le passage à l'acte. 2e édition Sans avoir la prétention de couvrir le sujet à l'instar d'un manuel de référence, les chapitres ne constituant pas des revues exhaustives des sujets qui y sont abordés, l'ouvrage atteint toutefois les objectifs visés par l'auteur, soit d'illustrer la complexité clinique entourant la notion de passage à l'acte. Dès l'introduction, l'auteur situe clairement le cadre de son ouvrage et précise s'être attardé surtout à certains aspects dynamiques et cliniques des passages à l'acte. On a ainsi permis aux auteurs des différents chapitres d'exprimer les réflexions pertinentes à leur champ de pratique et leur expérience. On reconnaît d'emblée le caractère davantage européen qu'américain de l'analyse, comme en témoignent les affiliations universitaires de la majorité des psychiatres ayant contribué à la rédaction de l'ouvrage, et l'orientation psychanalytique généralement adoptée dans le livre. On nous offre une revue intéressante des concepts de transfert et contre-transfert, citant les principaux protagonistes des nombreuses théories élaborées sur ces sujets.
Le chapitre de Zagury, « Le passage à l'acte du paranoïaque », rend de façon magistrale la problématique des grands paranoïaques et s'avère un outil de référence utile pour rappeler le drame vécu par ces derniers. Ce texte nous entraîne au-delà des explications simplistes confondant narcissisme, paranoïa et la morgue hautaine de la personnalité antisociale. Cette citation de l'auteur est particulièrement révélatrice :
Les paranoïaques vivent un drame dont l'expression haineuse masque, parfois jusqu'aux yeux les plus avertis, l'intensité tragique et l'imminence d'un dénouement. Il me semble que l'un des indicateurs psychopathologiques les plus fidèles consiste à décrypter systématiquement la souffrance des paranoïaques, dont on ne soulignera jamais assez quel paroxysme elle peut atteindre sous le masque trompeur de la haine p 75 . La compréhension des motivations sous-tendant le passage à l'acte violent du paranoïaque et de la grande dangerosité de ce dernier réclame une prise en compte des angoisses opérantes et des mécanismes de défense primitifs pour permettre une analyse médico-légale cohérente et instruite. Nous avons apprécié les vignettes illustrant le propos de l'auteur.
Nous avons toutefois relevé quelques points faibles qui pourraient être améliorés lors d'éditions subséquentes, comme par exemple cette étude à laquelle 1 on réfère pour soutenir la méthodologie des résultats de recherche rapportés dans le chapitre traitant du passage à l'acte homicide du schizophrène. Il aurait à mon avis été pertinent d'en fournir un bref résumé à tout le moins puisque l'étude en question, selon la référence indiquée, a été publiée en italien. Il s'agit également d'une étude
